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Abstract
This research clariﬁes the actual condition of the consciousness of the manager about the parent enterprise of the Kyuusyuu 
companies in the environment of a venture boom, and makes it the main subject to solve the peculiarity of different 
entrepreneurship from an another district. Moreover, it is also making to clarify the management-factor for the within-the-
prefecture company growing more greatly than future into the purpose by investigating and analyzing consciousness of the 
manager in Kyuusyuu about the management actual condition, its strategy, etc. As the investigation method, by question vote 
investigation to the main companies of the Kyuusyuu whereabouts, present condition grasp and a problem are analyzed and a 
manager's consciousness is clariﬁed.



























































































































































　6　特別な知識・ノウハウが必要でない 2社（ 2.6%） 






















































































































































  表7　 創業を考えたときにもっとも影響を与えた要因
（複数回答）
　1　家族が事業をしている 14社（18.4%）
































































































































































































































































































   4　社長独断で意志決定する 7社（ 9.2%）



























































































































































































防止  2社（ 2.6%）























































































































































































































































































































































































































































































































































　⑤労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる。        
　⑥ グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長を目指す。
　⑦開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を実現する。           
⑽金井一頼・角田隆太郎編『ベンチャー企業経営論』有斐閣、2002年、p.91.
